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5．Style
1）　Manuscripts　should　be　written　in　Japanese　or　English．　ChiRese　characters　（simplified　or
　　　traditional），Hangtil，　Cyrillic　and　Greek　characters　or　letters　can　also　be　used　iR　examples．　Al｝　other
　　　onhographic　symbols　shottld　be　transcribed　in　tke　Latin　alphabet．
2）　Japanese　rrianuscripts　should　be　submitted　in　horizonta1　format　with　43　characters　x　36　lines　on　A4
　　　（or　8．5”　x　I　l”）　paper．　（MaRuscripts　can　be　submicted　in　vertical　format　only　witk　the　approval　of
　　　the　editorial　committee．　Such　manuscripts　should　be　prepared　with　30　characters　x　21　liRes　in
　　　two　sections）．　English　manuscripts　should　be　prepared　on　A4　（or　8．5”　×　l　l”）　paper　and　typed　on
　　　one　side　only　with　2．5　cm　margins　at　the　£op　and　botrom　and　2　cm　margins　on　the　left　and　right．　i2
　　　pt．　typeface　should　be　used　with　iine　spacing　set　at　1．5　lines．
3）　All　mafiuscripts　should　have　Japanese　and　English　titles．　Ar｛icles　and　Reports　should　contain　the
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　　　following　elements：
／aPanese　antcles　and　reports：
　　a）　Keywords　in　Japanese　（up　to　5　words）　and　English　equivaients
　　b）　Abstract　in　Japanese　（about　IO　lines）　providing　a　statement　of　the　problem　and　solution
　　c）　Text　body
　　d）　Summary　in　English　of　the　overall　arg｛ifnent　（aboat　250　words）
English　articles　and　rePoits：
　　a）　Keywords　in　English　（up　to　5　words）　and　Japanese　equivalents
　　b）　Abstract　iR　English　（about　10　lines）　providing　a　statement　of　the　problem　and　solution
　　c）　Text　body
　　d）　Summary　in　Japanese　of　the　overall　argument　（about　20　lines）
Notes　should　contain　the　following　elements：
　　a）’　Keywords　（up　to　5　words）　in　the　language　of　the　text
　　b）　Abstract　in　the　language　of　the　text　（about　IO　Ilnes）　providing　a　statement　of　the　problem　and
　　　　solution
　　c）　Text　body
For　all　manuscripts，　it　is　the　responsibility　of　the　contributor　to　have　the　Japanese　or　English　ponion　of
his／her　manuscript　checked　by　an　educated　native　speaker　of　the　language．
4）　Notes　and　references　should　be　provided　at　the　end　of　the　manuscript．
　　　All　works　referred　to　should　be　sorted　by　kind　of　orthography　OapaRese　first，　followed　by
　　　Ettropean　langtiages，　aRd　then　others）　aRd　be　listed　iR　dictioRary　order　in　each　language，　as　fol－
　　　lows：
　　　　井上優・生越直樹（1997）ド過去形の使用に関わる語用論的要因一Ei本語と朝鮮語の場合一」
　　　　　　　『日本語科学』！，37－52，国書刊行会
　　　　宮島達夫（1972）『国立国語研究所報告43　動詞の意味・用法の記述的研究』秀英出版
　　　　Bolinger，　Dwight　（1978）　Yes－no　questions　are　not　alternative　questions．　｝1．Niz　（ed．）　Questions．　87－
　　　　　　　105．　Dordrecht：　D．　Reidel　Publishing　Cornpany．
　　　　Httdson，ruchard　（1975）　The　meaning　of　questions．　Langzaage　51．　1　一3i．
5）　Contribtttors　wishing　to　submit　material　for　inclusion　in　a　supplemeRtary　CD－ROM　should　contact
　　　the　editorial　commitree　to　obtain　their　consent　regarding　the　format　and　file－size．
6　．　Review　Procedures
Manuscripts　will　be　read　anonymottsly　by　two　referees　appointed　by　the　editorial　committee；　all
meanusciGpts　will　be　reviewed　according　to　the　jottrnal’　s　guidelines．　committee　will　determine　whether
a　manuscript　is　to　be　published，　based　upon　the　results　of　the　referees’　reports．　All　contact　between
re艶rees　and　authors（regarding　re蝕ees’questions，　commeRts　and　suggestions　and　the　authoゼs
response）　will　be　carried　out　via　the　editorial　committee．
7　．　Procedures　for　Manuscript　Submission
MaRuscripts　are　accepted　and　processed　at　any　time．　All　rv｝anusciipts　sent　to　the　editorial　comr；iittee
should　be　accompanied　by　an　information　sheet　thatincludes：　1）　attthor’　s　name　（with　Katakana
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reading），　2）　affiiiation　and　title，　3）　university　level　education　and　higher　（if　within　the　last　10　years）
4）　contact　address，　telephone　Rumber，　and　e－mail　address．　an　case　of　a　co－authorecl　work，　only　the　pri－
mary　attthor’　s　address，　eelephone　number，　and　e－mail　address　should　be　included．），　and　5）　catego－
ry　of　mafigscrtpt　（atticie，　report　or　notes）　．　A　fioppy　disk　containing　the　same　lnformation　from　1）　to　5）
should　also　be　enclosed．　Three　copies　of　the　manuscript　（one　with　author’　s　name　and　two　without
author’　s　name）　should　be　sent　toge£her．　As　a　rule，　manuscripts　will　not　be　returned　to　authors．
8．Correctめns　and　RevisioRs　of　Manuscripts
After　the　editorial　committee　makes　a　decision　to　publish　a　manuscript，　they　may　request　that　the
author　make　changes　to　tl｝e　style　and　format．　The　committee　may　also　make　minor　forry｝at　changes　at
its　discretion．　Once　the　decision　to　publish　a　maRuscript　is　made，　the　author　will　Rot　be　allowed　to
make　any　funher　changes　to　his／her　manuscript，　except　where　revisions　are　requested　by　referees
ai｝d　the　editorial　committee．
9　．Copyright
1）　Authors　are　responsible　for　obtaining　writteR　consent　fi’om　research　subjects，　as　well　as　permission
　　　to　ttse　any　copyrtghted　material　or　databases　as　a　source　in　their　manuscrtpts．
2）　’lhe　copyrigkt　for　all　papers　published　in　the　journai　belongs　to　’IEhe　National　lnstitute　for　Japanese
　　　Laiiguage　（according　to　the　Copyrlght　’Law　of　Japan，　including　Ar’ticles　27　aRd　28）　．
3）　Summaries　of　published　articles　appear　in　Linguistic　Abstracts　（Arizona　StateUniversity）　in　English．
Manuscripts　shouid　be　submitted　to：
Editorial　Committee，　JapaRese　Linguistics
The　National　lnstitute　for　Japanese　Larigttage
3　一　9　一14　Nishlgaoka，　Kta－ku，　Tokyo　115－8620　JAPAN
For　fdrther　inforrr｝ation．　contact　the　editortal　committee　a£　the　above　address
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
or　send　aねX　or｛シm溢I　to：
FAX：　03－3906－3530
E－mail：　kagaku＠kokl〈en．go．jp
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編集委員会からのお願い
　投稿は随時受け付けますが，一応の目安として，4月刊行の号については前年の11月末日，
IOfi刊行の号についてはその年の5月末IIIまでにご投稿いただければ幸いです。
　11月末日／5月末日以降投稿された論文でも，審査の進み具合によっては，4月／10月刊行
の号にただちに掲載されることもありますので，投稿の際は原稿の内容や体裁について十分に
三昧してください。全体の分量の関係で審査を通過した論文のすべてを掲載できない場合は，
受理臼が早い論文から先に掲載し，掲載できなかった分は次の号に掲載します。
　原稿執筆の際は『B本語科学』投稿規定・執筆要領をよくお読みください。（書式の詳細につ
いては『日本語科学』所収の論文を参照してください。）また，原稿はできるだけできあがりの
イメージに近いものをお送りください。
　以下の点には特に留意してください。
　1）要旨とキーワードを本文の前につけてください。
　2）参考文献の後に，著者の氏名（ふりがな），所属，連絡先（住所，電子メールのアド
　　　レスなど）をつけてください。
　3）論文の最後の1ページは概要（タイトル，著書氏名，キーワードを含む。和文論文の場
　　　合は英語，英文論文の場合はff本語）にあててください。概要は，論文の内容が把握で
　　　きるよう，要旨よりもくわしい内容にしてください。
　4＞論文の分量は，タイトル，氏名・所属，要旨，キーワード，本文　概要の合計が規定
　　　の分量を大幅に超過することがないようにしてください。
　5）英文のネイティブ・チェックは著書の責任でおこなってください。
　6＞図版の転載など著作権にかかわることがらは，投稿の際に編集委員会までお知らせくだ
　　　さい（著作権処理・許諾取得等は，著者の責任において行ってください〉。
『H本語科学』10号　正誤表
　p．58表2　誤：話題の人物→正：話し相手
『日本語科学』12号　正誤表
　p．5　李論文副題　誤：うっかり（と），うかうか（と），うかつに，うかつ
　　　　　　　→正：うっかり（と），うかうか（と），うかつに，うかつにも
p．5　世界の需語研究所（12）筆者名　誤：喜多荘太郎　→　正：喜多壮太郎
p．56　「共起形式共立型」の共起モデル
　　誤
胴［葺i鷺ii欝il
正：
關｛三i鷺i驚i1
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編集後記
◇本号には研究論文が1本、調査報告が3本、研究ノートが1本掲載された。前号の研究論文7本に比
べると掲載本数が減少したが、これは投稿数が減少したためではない。投稿数は相変わらず多いのだが、
厳正な査読の結果として、このような状況になったのである。いわば、査読誌の宿命のようなものと考
えられたい。
◇掲載論文の内容は、文法と語彙とがほぼ半分つつをしめた。箭号では文法が6本、語彙が1本だった
ので、擬分野の研究者の健闘が続いていることがわかる。ただし、次号への掲載が決定している論文の
中には他の分野のものもあるので、この二つの分野に固定したわけではない。今後とも、各方衝からの
できるだけ多くの投稿を期待したい。
◇3月31日付けの加藤委員の転繍にともない、委員1名の交代があった。新委員は研究所の研究員・1！1
崎誠である。文法と語彙の分野ではすでに定評のあることは衆知のとおり。今後の活躍に期待されたい。
◇本誌がアリゾナ州立大学編の“Linguistic　Abstracts”に掲載されることが決定した。掲載は本号から
であるが、これで本誌に掲載された論文の内容が世界中の研究者にも広く紹介されることになる。今後、
研究者の業績評価が一般化していくはずだが、その基準の一つとして、外瞬の論文にどれだけ引用され
たかというのがある。そのような基準にもかないやすくなったわけだが、それ以上に海外との研究交流
が深まることを期待したい。
◇本号の英文校訂は国立国語研究所招玲夢研究員のカネギ・ル・一一一ス氏にお願いした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003．3．27　伊藤雅光）
　　　　　　編集委員
伊藤　雅光
青山　文啓
安部　清哉
小椋　秀樹
尾崎　喜光
（委員長、幽草闘語研究所）
（桜美林大学）
（学習院大学）
（圏立瞬語研究所）
（国立瞬語研究所）
??????????花野（国立国語研究所）
達哉（国立国諮研＝究所）
明子（圃立国語研究所）
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　誠（国立国語研究所）
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